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A 63・year-oldman visited our hospita1 because of painless macrohematuria. Drip infusion 
pyelography and retrograde pyelography revea1ed a space-occupying lesion with extravasation I)f 
contrast medium to upper caliceal system. A computed tomographic study revealed an intrarenal 
solid moiety and furthe1' mo1'e， arteriography showed the a1'terial encasement and fine neovas 
アla向。fthe lesion. On gross section of山収凶t山ir明.
:) cm existed at the upper pole and apparently channιeled tωo the upper caliceal sy戸st臼em. Small 
stones were found in the cystic cavity. Histopathologically， the wall of the cavity was covered 
with layered squamous cells and a part of the wall developed metaplasic transitional cell carcinoma 
proliferation which invaded into the renal pa1'enchyma and 1'enal pelvis， as well. 
(Acta Urol. Jpn. 35: 1383-1386， 1989) 




















入院時検査所見 WBC 1，300/mm3， CRP 5.9 
mg/dl，血沈 86mm/h1'， 118 mm/2 h1'，と炎症所見を
示したが，その飽の血液生化学的検査に異常を認めな









Fig. 1. DIP films showed a space-occupying 
lesion on the upper pole and RP films 
showed extravasation of contrast me-
dium to the upper caliceal system. 
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Fig. 2. CT scanning showcd an intrarcna1 solid 
moicty which was cnhanccd with rctro-
gradc and intravcnous injection of cont-
ract medium. 
Fig. 3. Selective rena1 arteriography showed 
arterial encasement and fine neovas膚




純 CTスキャンでは， 左腎内側部に箆 6~7 cmの
Fig.5 
Fig. 4. Gross section showed cystic cavity 
in the upper pole channeled to th令














Fig. 5宅 6. Microscopic picture demonstrated a layered squamous cells of the cystic wall 
and partly transitional cell carcinoma prolifcration， which extended to renal 
parcnchyma and rcnal pelvis. 
安達，ほか:腎孟腎杯憩、室・移行上皮癌 1385 
以上のことより結石を合併した左腎話路療の診断の されたもの l例であったけ.組織は81PU9C'7例が移行
もと同年8月，左腎尿管全摘出術および跨脱部分切除 上皮痛で、あり， 1例のみ良性の fibroepithelial polyp 
術を施行した. であった、厳密に言えば，腎霊腎杯憩室の診断には，
摘出標本:摘出腎の上極に 3x3cmの護胞が存荘 内陸が移行上皮で被われていること，および腎杯との
し，内部には砂状の結石を含む暗赤色の内容液を有し 交通が確認されていることが必要である 8) 肉眼的，組





確認された (Fig.4).病理学的所見:繋胞の内陸は 拡張することをよって生じた水腎杯症， さらには腎
重層扇平上皮で、被われ，正常に近い分化を示す部位と 嚢胞，結核性の空洞，膿蕩，悪性腫擦の壊死性空洞な























No 年画書 性 主訴 事者杯との交通 合併症 総織 年度 磁器者
不明 不明 不明 帯革 不明 TCC 19BO 荻須
42 男性 肉媛的血尿 有(レ線上) 無 TCC 19B1 E事国
53 女性 肉般的血尿 不明 結石 TCC 19B2 林
58 男性 顕微鎖的血尿 有 結石 TCC 19B4 相馬
61 男性 肉般的血尿 不明 鉱石 TCC 19B5 森
63 男性 肉線的a塩原 有 結石 TCC 19B7 息験例
7 不明 不明 不明 不明 不明凶pilarycarclOoma 1965 Zimmerman 
52 男性 肉盤的a塩原 不明 無 TCC 1977 Berger 
58 女性 無(シンチで 有 無 fibroepit治lial凶yp 19B5 Ritchy 
偶然発見)
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